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Fundamental Studies On the Distribution Technique
of Japanese Pears    I
Yoshinori FuJII*
To clarify tho physical properties of pears in the process of distribution,
several experiments have successfully been cOnducted, frOm 、vhich the fOl10wing
findings may be deduced.
1.  It  has  been  recOgnized that,  relative to the temperature of pears and
their packing method, the storage Of heat fOr the adiabatic Packing material shOuld
not be neglected as far as ventilatiOn is concerned.
2.  ThOugh  the  significant difference between the weight reductiOn and the
kind of packing materials could not be discerned, it will be assumed that the
inherent trend appears when the void ratiO Occurred.
3. The strain rate for the different packing materials wOuld exhibit significant
differences at the five percent confidence level fOr the seventh day, eleventh day,
respectively. It is certain that fewer strain rates appear for the polystyren―made
box than fOr the cOnventional carton_bOx.
4. The  difference  of strain rates exist due tO vibratiOns between the excited
and nOn―excited pears. The increase oF strain rate would be greatly attributable
to these vibratiOns.
5. Pears  tend tO suffer more frOm physical damage due to the upper一situated
carton―box because of the shortage of pacting materials enclosed in it.
び安定的供給による市場対応力の強化などにあり,結果緒     論
的に信用度の向上による市場評価の安定向上,合理的作
鳥取県における廿世糸己ナシ生産の歴史をみると,その 業による各種経費の節減などを図ることにある。





組織が形成された。                   これらの選果場の発達に伴って出荷の「荷姿」即ち梱
現在の県下のナンの出荷形態はそのほとんどが共同出 包方法,梱包材料も大きく変化し,かっての木箱,本毛
荷であり,その要となる共同選果場は約50か所設置され 詰は既に過去のものとなり新414包材に完全に置き換えら
ている。                        れた。
共同出荷施設の機能は云うまでもなくその品質管理及  同時に大量供給,大量消費に応ずべく輸送方法も変化
*鳥取大学農学部農業経営学科農業経済学及び農産物マーケッティング研究室








































































































































































































































































































2)実験期日  1971年～ 973年
31 使用機器  果実硬度測定装置 (自製j第10図)






























































4)使用機器  a)偏心ベアリン然 力口振装置 (自製)






























第1表 梱包材料とナシの振動強度 単位 G
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第13図 振動加速度と緩衝率








梱 包 材 料 調査果数 健全果ull聰傷果数
損傷内容(か所)
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